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  Recent years, the trailing-edge noise model proposed by Prof. Michel Roger et al. in 2005 is 
utilized in the field of the aerodynamic noise prediction. In this report, the analytical theory is 
explained focusing on the mathematical description about the back-scattering model. Moreover, the 
prediction on the broadband noise spectra generated by a propeller fan with the semi-empirical models 
of the flow regime is discussed. The radiation integral of the disturbance pressure on the blade wall is 
given by the Amiet’s model which is the scattering equivalent sources as if the airfoil were infinite in 
the upstream direction; the Corcos’ model is employed for the span-wise correlation length. 
Furthermore, the wall pressure spectrum of the Gliebe’s model on the blade is used. It was clarified 
that the aerodynamic noise sources formed by the back-scattering of the disturbance in the vicinity of 
the trailing edge produce the broadband noise in the high frequency domain. 
 





























Ffowcs Williams と Hall(8)の理論を用いて，1970 年代に
おいて開発されている．これらの理論では，翼の前縁
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いことが仮定されている．一方，  Michel Roger と
Stepane Moreau(9)は，2005 年に Amiet の後縁騒音モデ
ルを有限な翼弦長の問題に拡張した．同研究の目的は
CFD の入力データからの広帯域騒音を予測する技術












速度 U0 の主流と固体壁面の間には，境界層 δ が形成さ
れる．境界層 δ は後縁厚さよりは十分に大きく，翼弦
長 C よりも十分に小さい．このとき，境界層内部の乱





















　    (1) 
x < 0 のとき 
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0 /,1,/ cUMMck  
Kutta の条件に従って圧力の擾乱は翼の後流で打ち消されなければならない．これは，X ≧ 0 で P = P0 + P1 となる
ような外乱圧力 P1 を与えることによって実現される．翼表面は剛体であることが想定されているので，P1 の法線
導関数は X < 0 で 0 でなければならない． 




























(a) boundary layer and perturbation on the blade     (b) back-scattering model at the trailing edge 
 













































      (8) 
i1e2 4/i であるから，X < 0 のとき 
 1)])1([(*i1e)0,( -i1 XMKEXP





















xip t       (10) 
ここで、x=(x1,x2,x3)は後縁中点の原点と観点の位置ベクトルを表している．また，翼面上の圧力変動 ΔP = 2 ( P1 + 
P2 ) = 2P は前節までの Schwarzschild の解によって与えられる．このとき，圧力変動 P は式(11)のようになる． 
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xip   (12) 





U : Uniform flow
L / 2
- L / 2























YSxkK      (13) 




















Lbxp CXMxSkk    (14) 
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    (16) 
式(16)のグリーン関数 g は Schwarzschild の解である．翼表面の乱流による壁面圧力場には、定常なランダム状態
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根車の仕様は，直径 D は 613mm，羽根枚数 B は 14 枚，





















































l     (23) 
ここで bc は Corcos 定数である．逆圧力勾配の翼に対
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Fig. 5 Prediction of the trailing edge noise spectra based on 
the backscattering model 
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